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Beyond Infrastructure? 
Schmidt, Joyce … and Kafka!
• Schmidt, Joyce: Hypertext und Semantische Netze
• The Europeana Data Model (EDM) in the LoD Context
• What can you use it for: De arte venandi cum avibus
• Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain
• The Wittenstein Incubator Model
• Beyond Infrastructure ? … Kafka
•
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Was hätten sie damit gemacht? 
Joyce, Schmidt, Hypertext und 
Semantische Netze
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Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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In eigener Sache ...
 Literaturwissenschaftler (u. a. Das Ungetym: 
Mythos, Psychoanalyse u. Zeichensynthesis in 
Arno Schmidts Joyce-Rezeption. München : 
Edition Text u. Kritik 1986)
 In der Folge: Bibliothekswesen, 
Informationstechnik …
 Seit ca. 8 Jahren Wieder-Annäherung an den 
Ausgangskontext … aber aus einer sehr 
spezifischen Perspektive: 'Digital 
Humanities' und 'Informationswissenschaft'
 Tot (almost …)
 Again Literaturwissenschaftler ...: Kafka
4
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semantische Netze
Beyond Infrastructure. Beyond Infrastruktur? 2016/04/11
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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'Text', Publikation, Bedeutung in der 
Gutenberg-Galaxis: FW 20.07-16
“Gutenmorg with his cromagnon charter, tintingfast 
and great primer must once for omniboss step 
rubrickredd out of the wordpress else is there no 
virtue more in alcohoran. 
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For that (the rapt one warns) is what papyr is 
meed of, made of, hides and hints and misses in 
prints. 
Till ye finally (though not yet endlike) meet with 
the acquaintance of Mister Typus, Mistress Tope and 
all the little typtopies. Fillstup. 
So you need hardly spell me how every word will 
be bound over to carry three score and ten 
toptypsical readings throughout the book of 
Doublends Jined ...”
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semantische Netze
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Hypertext avant la lettre
„... siehe Zettels Traum von Arno Schmidt. 
Literaturgeschichtlich prominent ist James Joyce’ 
vertracktes Werk Finnegans Wake, das an 
semantische Netze des Hypertext erinnert.“ 
(wikipedia.de über 'Hypertext')
 
Ist das nicht eine sehr weit hergeholte Behauptung?
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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Und der Erfinder von 
'Hypertext': Ted Nelson
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semant ische Netze
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'Hypertext‚ nach Ted Nelson
• „Word processing and the World Wide Web are not 
intrinsically new. They are literature.“
• „'Technology' must no longer be the emphasis, 
but literature.“
• 'Hypertext'-- a word I coined long ago-- is not 
technology but potentially the fullest 
generalization of documents and literature..“
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semantische Netze
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Xanadu Space
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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Arno Schmidt: Zettelkästen
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semant ische Netze
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Wie funktionieren Zettelkästen?
(Luhmann)
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semantische Netze
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So funktionieren Zettelkästen:
<?xml version="1.0"?>
   <systeme>
       <Maschinen/>
       <Organismen/>
       <Soziale Systeme>
          <Interaktionen/>
          <Organisationen/>
          <Gesellschaften/>
       </Soziale Systeme>
       <Psychische Systeme/>
   </systeme>
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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Zettels Traum
• Ist eine in drei linearen Strängen 
serialisierte Textordnung, die ihre 
Wurzel in einem hierarchischen 
Bedeutungs- und Signifikantenmodell hat: 
dem Zettelkasten.
• Ein Hauch von Xanadu.
• Linearität ist nicht konstitutiv. 
• Hierarchie aber schon!
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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Ein nicht-hierarchisches Modell: RDF
Subjekt
● <http://www.viaf.org/viaf/44300643/> ● Subjekt
● <dcterms:creator> ● Prädikat
● <“Ulysses“> ● Objekt
dcterms:creator
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semantische Netze









  <dcterms:title>Finnegans Wake</dcterms:title>
  <dcterms:creator>James Joyce</dcterms:creator>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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… visualisiert
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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Etwas komplexer ...
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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… und sehr, sehr komplex!
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semant ische Netze
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…
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semantische Netze
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Und nun kommt ...
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semant ische Netze
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...
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semantische Netze
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James Joyce
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semant ische Netze
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HyperJoyce
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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Finnegans Web
Schmidt, Joyce:  Hypertext und Semant ische Netze
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FW
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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Finnegans Wake
Ist eine an der Oberfläche scheinbar völlig 
linear serialisierte Textordnung …
… der jedoch ein komplexes vielsprachiges 
Bedeutungsnetz unterliegt!
Konstitutiv für dieses Bedeutungsnetz sind
- Nicht-Linearität
- Nicht-Hierarchie
- Konnotation und Assoziation
→ Sehr viel 'Xanadu'!
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semantische Netze
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„… by a commodius vicus of recirculation …“
(FW 01.02)
XML: hierarchical Tree RDF: networked 
Graph
Schmidt, Joyce: Hypertext und Semant ische Netze
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Was hätten sie damit gemacht?
 Die komplexen, hierarchischen Baumstrukturen 
von XML hätten Schmidt wahrscheinlich sehr 
gefallen ...
 ... und Joyce hätten sie nicht im geringsten 
interessiert.
 Im Gegenzug: wenn überhaupt etwas, dann hätten 
Joyce die offenen semantischen Netzstrukturen von 
RDF interessiert ...
 ... mit denen Schmidt wahrscheinlich wieder 
nicht so viel hätte anfangen können.
The Europeana Data Model (EDM) 
in the LoD Context
EDM – what is it? And what not?
• EDM is the metadata model replacing the ESE …
• … a model for making statements about digital 
representations of cultural heritage objects
• … a model for contextualising such representations
• EDM is not an object model (but might be combined 
with object and process models)!
• EDM is an RDF based graph model
• EDM enables modeling of objects and context and thus 
knowledge generation
EDM: Classes
CIDOC CRM E5 
hierarchy
could be pruned here
EDM: Properties
Mona Lisa: French Ministry of Culture







ens:Agent: persons or organizations
ens:Place: spatial entities
ens:TimeSpan: time periods or 
dates
skos:Concept: entities from KOS
Event-Centric Modeling
Preserving and exploiting original data also means being compatible 
with descriptions beyond simple object level (  CIDOC CRM!)→
Complex Objects
• Part-whole links for 
complex (hierarchical) 
objects 
• Order among parts of 
objects
• Derivation and versioning 
relations
Les Fleurs du Mal: UNIMARC 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37367035f









2001 $aˆLes ‰fleurs du mal$bTexte imprimé$fpar Charles 
Baudelaire
210 $aParis$cPoulet-Malassis et De Broise$d1857
215 $a248 p.$d19 cm
676 $a841.8$v22




Les Fleurs du Mal: Gallica http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70861t
Les Fleurs du Mal: Digitised 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70861t.textePage.f1
Les Fleurs du Mal: EDM







What can you use it for: 
De arte venandi cum avibus
De Arte Venandi … (1)
De Arte Venandi … (2)
De Arte Venandi … (3)
De Arte Venandi … Subgraph 1
De Arte Venandi … (4)
De Arte Venandi … (5)
De Arte Venandi … Subgraphs 1+2
De Arte Venandi … (6)
De Arte Venandi … (6)
De Arte Venandi … (6)
De Arte Venandi … done 'right'
De Arte Venandi … there's more!
De Arte Venandi … there's more (2)!
De Arte Venandi … there's more (3)!
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Beyond Infrastructure:
The Scholarly Domain Model
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Cyberinfrastructure: Atkins Report (2003)
• “Mother of all infrastructure layer cakes” impacted
– “Our Cultural Commonwealth”, e-Science (UK), TextGrid, DARIAH
– With Isidore, Europeana and others being more content oriented and 
LoD based
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Why Beyond Infrastructure?
• We want to move beyond emulation mode …
• … beyond 'pages' and 'links'
• “Research infrastructure is not research just as roads are not 
economic activity. We tend to forget when confronted by 
large infrastructure projects that they are not an end in 
themselves. [...] Infrastructure projects can become ends in 
themselves by developing into an industry that promotes 
continued investment. To sustain infrastructure there 
develops a class of people whose jobs are tied to 
infrastructure investment.” Rockwell (2010)
• → how can we better understand and model primary 
research activities in order to re-implement them more 
thoroughly?
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Scholarly Primitives and Dynamics
• Unsworth (2000)
– discovering, annotating, comparing, referring, sampling, 
illustrating, representing 
– as the basis for tool-building enterprises for the Digital 
Humanities
• Palmer et al. (2009)(“scholarly information activities”)
– searching, collecting, reading, writing, collaborating
• … Blanke & Hedges (2011), Bamboo (2010), McCarty et. al. 
(2002) Anderson et al. (2010) ...
• Bernardou et al. (2010)
– CRM activity and event based process model connecting research 
activities with information objects and propositions, i.e. 
including argumentation structures
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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The Glue: RDF / RDFS
• Typed statements on web resources (triples) and how 
they relate to each other, e. g. 
• + RDF Schema (RDFS) language with constructors for 
sub- and superclasses and -properties including the 
concept of inheritance 
• → simple, deterministic logical operations on triple 
aggregations (“reasoning”)
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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The Scholarly Domain ... from 10.000 feet above
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Input Area Details
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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+ Output
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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+ Metadata
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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+ Social Context
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Zoom on Research
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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A Model Car
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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71
A Model Airplane (an Airplane Model?)
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A 'Structural' Model
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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A Process Model
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
Beyond Infrastructure. Beyond Infrastruktur? 2016/04/11
74
A World Model
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Model and Representation / Picturing
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Model and Reduction / Abstraction
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Kepler: 
the World for Kids
Pragmatic Orientation of Models (1)
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Pragmatic Orientation of Models (2)
Einstein's Field Theory:
The World for Physicists
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Pragmatic Orientation of Models (3)
The World as Conceptual Graph
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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A Construction Model
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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The V-Model (1)
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Many V-Models (2)
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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The Generic V-Model (3)
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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An Interaction Model (?)
A Circle, two Triangles
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Model vs. Metaphor: Atoms as modeled by Bohr 
– and the Universe as modeled by Copernicus
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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A mythical World Model
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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Between Myth and Representation
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From Myth to Metaphor
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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6 Statements on Models. 1 Question
• Models do not represent “reality”, but rather a view of 'world'.
• Models can be instructions for creating 'reality'.
• Models are selective: they operate on reduction and abstraction.
• Reduction and abstraction always are intentionally guided.
• 'Powerful' models often operate with substantial metaphoric, 
connotative and/or symbolic 'surplus'.
• In this perspective, works of art are eminently powerful models!
• Which are our intentions when modeling the scholarly domain?
Beyond Infrastructure: The Scholarly Domain 
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The Wittenstein Incubator
The Wittenstein Incubator Model
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Roadmap
a)  Identify the intended functional extension of the 1st 
Pundit & Korbo versions (  visualisation!) →
b)  Stabilise scholarly domain model
c)  Identify additional specialisations of primitives
d)  Formalise, ontologically model such specialisations
e)  Populate the platform with Wittgenstein's Brown Book 
and related material
f)  Have ~10 scholars work in that environment
g)  Analyse and model the resulting scholarly semantic 
graph
h)  Iterate at least once from d) (or even c)!)
i) Report at DH 2013
The Wittenstein Incubator Model
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Wittgenstein Source
The Wittenstein Incubator Model
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Pundit
The Wittenstein Incubator Model
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Contextualising Wittgenstein
The Wittenstein Incubator Model




The Wittenstein Incubator Model
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violet
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The Wittenstein Incubator Model
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What Can We Use This For …
And Which are the Limitations?
The Wittenstein Incubator Model
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The Wittenstein Incubator Model
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Beyond Infrastructure (?)
The Curious Identity of Michael Field
(Susan Brown, John Simpson, URI: 10.1109/BigData.2013.6691674)
Beyond Infrastructure? The Curious Identity of Michael Field
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What’s in a Name?
• Names and Identity on the Web
• The Web is all about identifiers – but what is actually 
identified, what actually does constitute identity 
on the web (Halpin/Presutti 2011)
• E.g.: How do we represent personhood on the web?
• And how do we formalize it ontologically? Consider 
e. g. a merger of FOAF and DCMI which leaves 
you with just two classes: dc:contributor 
and dc:creator.
• An all but trivial issue: cf. Michael Field
Beyond Infrastructure? The Curious Identity of Michael Field
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Pronominally Irregularity
• Michael Field was a shared pseudonym (?) of two victorian 
woman writers, Katherine Harris Bradley and Edith Emma 
Cooper
• Michael Field was more than a shared pseudonym, since the 
two women carried their shared pseudonym over into 
their private life
• Furthermore, the two lesbian writers combine their 
pseudonym with references to Sappho as a name 
simultaneously proper and improper, their own and not 
their own.
• A layered, complex identity equally complex in both gender 
and number, a “pronominally irregular relationship” that 
is by times related to as “both of him”
Beyond Infrastructure? The Curious Identity of Michael Field
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Field in DBPedia, Freebase & Orlando
Beyond Infrastructure? The Curious Identity of Michael Field
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Franz Kafka: Das Schloß
• Dieses Konzept des unbe­kannten Raumes nun sucht K. am ersten Tag seines 
Aufenthaltes zu verifizieren, was zumindest hinsichtlich des Schlosses 
zuerst auch zu gelingen scheint: "Im Ganzen entsprach das Schloß, wie es 
sich hier von der Feme zeigte, K.'s Erwar­tungen"(S 17). "Deutlich 
umrissen" steht das Schloß zu Anfang  in  der "klaren Luft" (S 16). Doch 
bald muß K. seine Einschätzung dieses zentralen Punktes korrigieren: 
"Aber im Näherkommen enttäuschte ihn das Schloß, es war doch nur ein 
recht elendes Städtchen, aus Dorfhäusern  zusammengetragen, 
ausgezeichnet nur  dadurch, daß vielleicht alles aus Stein gebaut  war  ..." 
(S 17)
-
• Auch den anderen Polseines ersten räumlichen Konzeptes, das Dorf, hat er of­
fenbar falsch eingeschätzt: "... auch staunte er  über  die Länge  des  
Dorfes, das kein Ende nahm, immer wieder die kleinen Häuschen und 
vereiste Fensterschei­ben  und  Schnee und  Menschenleere  ..." (S 21)
-
• „So ging er wieder vorwärts, aber es war ein langer Weg. Die Straße nämlich, 
diese Hauptstraße des Dorfes führte nicht zum Schloßberg, sie führte nur 
nahe heran, dann aber wie absichtlich  bog  sie ab und  wenn  sie sich 
auch  vom  Schloß nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher. 
Immer erwartete  K., daß  nun  endlich  die Straße zum Schloß  einlenken  
müsse, und  nur  weil  er  es erwartete  ging  er weiter...“ (S 21)
Franz Kafka
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Das Schloß (II)
Franz Kafka
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• http://gutenberg.spiegel.de/buch/­7656/1
(Franz Kafka: Das Schloß)
• https://archive.org/stream/KafkasSchloss
(Das Schloss by Franz Kafka)
?• Ontology components for modeling scholarly 
discourse and interaction 
– Beware: “The limits of my language mean the 
limits of my world.” Tractatus, 5.6
•  And, most importantly, Tractatus, 7: “Whereof 
one cannot speak, thereof one must be silent.”
???
Räumliche Grundbeziehungen
• /Oben/ vs. /Unten/
“Fühlst Du ­ was die Hauptsache ist ­ ununterbrochene Beziehungen 
zwischen Dir und einer beruhigend fernen, womöglich unendlichen Höhe 
oder Tiefe? Wer das immer fühlt, der  muß  nicht  wie  ein  verlorener  
Hund  herumlaufen  ...” (BF 289; 7./8.2.1913)
• /Innen/ vs. /Außen/
• Innen:  Die  Zelle
• Innen:  Der  Winkel
• Innen:  Der  Kreis
• /Heimat/  vs.  /Fremde/ 
107
Franz Kafka
Beyond Infrastructure. Beyond Infrastruktur? 2016/04/11
Gerhard Lauer 
https://twitter.com/GerhardLauer
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Franz Kafka, Roland Barthes, Ludwig Wittgenstein
http://www.visualdataweb.org/relfinder/relfinder.php
Franz Kafka, Roland Barthes, Ludwig Wittgenstein
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Odradek
“… Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf 
den Gängen, im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu 
sehen; da ist er wohl in andere Häuser übersiedelt; doch kehrt er 
dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal , wenn 
man aus der Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengelän ­ 
der, hat man Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man an ihn 
keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn ­ schon seine 
Winzigkeit verführt dazu ­ wie ein Kind. "Wie heißt du denn?" fragt 
man ihn. "Odradek", sagt er. "Und wo wohnst du?" "Unbestimmter 
Wohnsitz", sagt er und lacht; es ist aber nur ein Lachen, wie man es 
ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so, wie das 
Rascheln in gefallenen Blättern.” (IV/129­30)
Heller? Wenig?? Was Wissen …
Danke!
Franz Kafka
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